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取替原価基準の史的省察




























































注（1) G. Boer, Replacement Cost: A Historical Look, A. R. Jan. 1966. 本草は，この
論文に負うところが大きい．
(2) G: 0. May, Financial Accounting 1953 p. 91.木村重義訳 105頁
(3) J. Bauer, Renewal Costs and Business Profits in Relation to Rising Prices, J. of A. 
D配.1919. 
(4) W. A. Paton, The Significance and Treatment of Appreciation in the Accounts, 
Twentieth Annual Report of the Michigan Academy of S::ience, 1918. 
つとに A.L. Dickinsonは， 「とくに新興の成長しつつある社会においては，資本
的資産について原価基準をもって作成された財務表を，現所有者の固有の利益につい
て誤解を生ぜしめ，偏見さえも生ぜしめるものにする諸原因が存在することを認識す
る必要がある」と述べていた（AccountingPractice and Procedure 1913 p. 80）。






















Journal of Accountancy も，料金規制に関し取替原価の側に立って論争に
参加した。すなわち，取替原価の代りに歴史的原価が料金基礎算定において用


























注（1) J. M. Chenoweth, Depreciation of the Dollar, ]. of A. June 1921. 








(3) W. A. Paton, Valuation of Inv.,ntories, J. of A. Dec. 1922. 
(4) A. G. Moss, Treatment of Appreciation of Fixed Assets, J. of A. Sept. 1923. 
(5) H. T. Chamberlain, A Discu日ionof Surplus with Reference to Surplm Available 
for Dividends, J. of A. June 1926. C. B. Couchman, Limitations of the Present Ba-
lance Sheet, ]. of A. Oct. 1928. G. E. Bennett, Tr白 tmentof Appreciation, J. of 
A. June 1928. 
(6) Cost versus Value, J. of A. Sep. 1927. 
(7) H. R. Hatfield, What is the Matter with Accounting? J. of A. Oct. 1927. 
(8) K. H. Montgomery, Accountants’Limitations, J. of A. Oct. 1927. 
(9) G. 0. May. The lnfluence of Accounting on the Development of An Economy, J. 
of A. Mar. 1936.「観察可能な減価」概念は， Minnesota Rate Cases 1913における
最高裁判所の判決に由来する（G.0. May. Financial Accounting, p. 126.）。
(10) G. 0. M且y Railroad Depreciation, Memorandum submitted in relation to the Re--



























層決定的である（G.0. May, Carrier Property Consumed in Operation and the 












{lJ) St. I』uisand o’Fallon Ry. Co. v. U. S., 279 U. S. 








































注（1) R. D. Haun, Two Present-Day Problems of General Financial Accounting, A. R. 
June 1933. 
(2) Research and Service Department, Report on a Survey of Revaluation of Plant' 
Assets, N. A. C. A. Bulletin, Mar. 15; 1933. 
(3) S. Fabricantの調査研究（208社〉によれば， 1931年における地所・設備・装置の純
切下額は約9千6百万ドソレであり， 1932年には約2億 3千6百万ドノレ，1933年，1934年
にはそれぞれ約64万ドルで、あった（Revaluationsof Fixed Assets, 1925 34, National' 
Bureau of Economic Research, Bulletin No. 62, 1936 p. 6〕。
(4) G. 0. May, Influence of the Depression on the Practice of Accounting, J. of A. 
Nov. 1932. 
(5) Suggestions for Writedowns, A. R. Mar. 1933. 








(7) G. ,0. May, Further Thoughts on Depreciation and the Rate Base, Ouarterly Journal 
of Economics, Aug. 1930. 
リトルトンによれば，利益が，取替原価をこえる収益の超過分であるとし、う提議の
出所は，公益事業料金論争と，ゆるやかな貨幣インフレを経験したヨー戸ツパに由来
すると（ContrastingTheories of Profit, A. R. Mar. 1936）。
'.8) Los Angeles Gas & Electric Corporation v. Railr伺 dCommission of California. 
289 U. S. 287. 1933. Railroad Commission of California v. Pacific Gas & Electric 


































































































注（1) Committee on Accounting Procedure, A. I. A., A. R. B. No. 5, Depreciation on 
Appreciation. 
(2）所語原価基準を強直に固執することは，多くの場合に，企業組織の生涯において起
る最も重要な出来事を認識しないこととなる（Analysisof Financial Statements, Cost 
and Management, Sep. 1940）。
長期原価要素に関連して，原価基準による会計を，認められた会計目的の見地から
不適当かっ無効にする変他が起った時においてのみ，原価基準固執からの離脱が考慮
されるべきである（Costand Value in Accounting, ]. of A. Mar. 1946.）。
価値は会計の真の基礎である。会計は理想的には資産の現在価値を示すべきであっ
て原価ではない（TheBasis for Adequate Financial Reporting, Organization Controls 
and Executives Compension, A. M. A., General Management Series, 1948.）。
すべての経済的分析の基礎的資料は価値である。原価主義の通常の概念は，企業の
重要な経済的資料を記録し，期間的にわれわれの注意をひく手段として，修正され解
釈されなければならない〔Aocounti時 ProblemsRlating to the Reporting of Profits, 
New Wilmington, Pa.: Economic and Business Foundation, 1949.）。
ドル価値の変化による影響を認識する方法の中には，取替原価の使用，共通ドル接
近法，増価とそれにもとずく減価償却を記録する妥協的方法および準更生的接近法が
ふくまれる（Me2suringProfits under Inflation Conditions: A Serious Problem for 







れた株主持分の額に適用される時に生ずる重複的な誤りである（Statementof W. A. 
Paton Regarding the Interpretation of Corporate Earnings and the Position of Stoc-
kholders under Current Conditions，羽TageStabilization Board, Steel Panel, Case No. 
D-18』 C,Feb. 14, 1952）。
The Depreciation Deduction -a Neglected Aspect, Michigan Business Review, Nov., 
1953. 
収益は，その年度中に消耗された設備能力の現在原価で毎年，チャージされるべき
である。それが実際原価であるので（Depreciation-Conceptand Measurement. J. of 
A., Oct. 1959）。
(3) W. A. Paton, What is Actual Cost in Depreciation Accounting? J. of A. April 
1948. 
(4）羽T.A. Paton, Depreciation and the Price Level-Second Affirmative, A. R., April 
1948. 
(5) W. A目 Paton,Asset Accounting 1952 pp. 324-5. 
(6) W. A. Paton, Significance of Depreciation Accounting with Special Reference to 
Plant Replacement, Federal Tax Policy for Economic Growth and Stability, Joint 
Committee on the Economic Report, 1955. 
(7) E. L. Kohler, The Development of Accounting for Regulatory Purposes by the 
Federal Power Commission, A. R., Jan. 1946. 
(8) A. I. A. The Changing Concepts of Business Income 1952，前掲共訳 159頁
(9) W. A. Paton, Basic. Concepts of Property Accounting, Edison Electric Institute 
Bulletin, Mar. 1941. 
(10) W. A. Paton, Should the SEC Continue to“Study”Utility System Operations? 
Public Utilities Fortnightly, Oct. 9, 1952. 
(1）羽T.A. Paton, With Howard C. Greer, Utility Rates Must Recognize Dollar Dep-
reciation, Public Utilities Fortnightly, Mar. 12, 1953. 
（ロ）羽T.A目 Paton,Depreciation-Concept and Measurement, J. of A. Oct. 1959. 
(13) G. 0. May, Acconr,ting Developments since 1940, Papers Presented at Fiftyfourth 
Annual Meeting of the Railway Accounting Officers, Washington: Association of 
American Railroads, Accounting Division, 1948. 
(14) G. 0. May, Case against Changes in Present Methods of Accounting for Exhans-
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-232-
tion of Business Property, Five Monographs on Business Income, Study Group on 
Business Income, New York: A. I. A., 1950. 
f同 G.0. May, Profits and High Prices: the Institutes' Recommendation XII, Accou-






A. A. A.の勧告（PriceLevel Changes and Financial Statements, Supp-






































勘定に報告されるべきでもない（A.C. Littleton, Aα：ounting Theory: 1933-1953. 
Aαounting Forum, May 1953）。
(2) A. I. A., Study Group of Business Income, Changing Concepts of Business Income, 
1952，渡辺進・上村久雄共訳7頁
(3) G. 0. May, Study Group on Concept and T凹 ninologyof Business Income, Ace:-
ounting and Tax Problems in the Fifties, Papers presented at the Sixty-Second An-
nual Meeting, New York, A. I. A勺 1950.
(4) G. 0. May, Three Discussions of Financial Accounting and Inflation, J. of A., Mar. 
1952. 







る情報を提供するよう奨励されるべきである（A.C. Littleton, The Search for Ace-














































物および設備の会計処理」（Accountingfor Land, Buildings, and Equipment, 
1964）および第2号「各種の棚卸資産測定に関する論議」 (A Discussion of 




























注（1)S. A. Zeff は，一般物価水準の変動と特定物価水準の変動の区別によせて，正味
(pure）取替原価と混成的（hybrid）取替原価の混同を戒めている（ReplacementCo-
st:Member of the Family, Welcome Guest, or Intruder ? A. R. Oct. 1962）。













(4) 多元評価論が，顕著にあらわれた最初のものは， W. ]. Vatter, The Fund Theory 








計の基縫的・根本的論理とは分離した別個の問題である。」（W.]. Vatter, Corporate 
Stock Equities, Handbook of Modern Accounting Theory, 1955, p. 357.抱稿「会計
理論の基本構造一資本主理論・実体理論・資金理論ー」富山大学紀要経済学部論集12
号）









区分するのである〔TheTheory and Measurement of Business Income, 1961 p. 276. 
伏見多美雄・藤森三男共訳 233-4頁〕。
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